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A 66-year-old woman was referred to our hospital for a right renal mass found in the examination for
sudden right ﬂank pain. Abdominal computed tomography (CT) revealed a right renal tumor, 8.0 cm in
diameter, with massive hemorrhage due to spontaneous tumor rupture. After transcatheter arterial
embolization, right radical nephrectomy was successfully performed. The histopathological diagnosis of the
renal tumor was epithelioid angiomyolipoma (eAML). Postoperative chest CT showed two lung tumors.
Therefore, the lung tumors were resected and diagnosed as a primary lung adenocarcinoma and a
sclerosing angioma. Although renal eAML is thought to have malignant potential, there has been no local
reccurence nor distant metastases of renal eAML 11 months after the surgery.
(Hinyokika Kiyo 61 : 437-440, 2015)









患 者 : 66歳，女性









現 症 : 身長 164 cm，体重 55.0 kg，腹部触診上明
らかな異常所見を認めず．
初診時検査所見 : Hb 10.2 g/dl と軽度の貧血を認め
たほか，AST 76 U/l，ALT 117 U/l，LDH 729 U/l，ALP
1,630 U/l，γ-GTP 560 U/l と肝機能の異常を認めた．
画像所見 : 腹部単純 CT では右腎下極に高吸収を伴

















入院後経過 : 2014年 1 月上旬，右腎動脈塞栓術を
行った後，開腹にて根治的右腎摘除術および胆嚢摘出
術を施行した．手術時間は175分，出血量は 565 ml，
腎摘出重量は 406 g であった．右腎の中央∼下極に出
血を伴う 6 cm 大の充実性病変を認めた（Fig. 2）．術







Fig. 1. Abdominal enhanced CT showed the right
renal tumor with hemorrhage (A) and retro-
peritoneal hematoma below the duodenum
(B). Calculous cholecystitis was also re-
vealed (C).
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Fig. 2. Macroscopic appearance of the resected
tumor.
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Fig. 3. Microscopic histopathological appearance of
the tumor. The tumor was mostly com-
posed of polygonal, spindle cells (HE stain,
×400).
後経過は良好であり，術後 9日目に退院となった．










影と左肺下葉 S10 に結節陰影を認めた（Fig. 4）．画像
所見より S1＋S2 は原発性肺癌，S10 は転移性肺癌が
疑われ，2014年 3月に当院呼吸器外科にて左肺上区域
切除術および S10 部分切除術が施行された．病理診












Fig. 4. Chest CT after the surgery showed tumor
shadows in the upper lobe (A) and the lower
(B) of the left lung.




性別 男性 6，女性15 男性 5，女性 5
側 左13，右 8 左 6，右 1，両側 3
大きさ 3.5-25 cm（7.0 cm) 8-25 cm（10 cm)
画像上の出血 有 4，無17 有 1，無 5，不明 4




( ）は中央値，TSC : 結節性硬化症．
Table 2. Summary of 10 cases of malignant renal eAML
報告年,






2002，Kawaguchi 28 女 肝，IVC 無（初発時転移有) 有 無 死亡
2002，Hino 34 男 肝，腸間膜 11年 有 転移巣切除 不明
2002，Saito 23 女 後腹膜腔 3カ月 無 不明
死亡（再発後
9カ月)
2002，Yamamoto 47 男 肝，骨，肺 無（初発時転移有) 無 無 死亡
2003，Takahashi 44 男 後腹膜腔 3年 4カ月 無 転移巣切除
死亡（再発後
20カ月)
2003，Takahashi 40 女 肺 1年 6カ月 無 不明 死亡
2008，Sato 34 男 肝，肺，IVC 2年 有 無 死亡
2011，Shitara 52 男 後腹膜腔 3年 無 Everolimus
生存（再発後
7カ月)
2012，Ishikawa 22 女 リンパ節，腹膜播種 無（初発時転移有) 有 無 死亡



















SMA やメラノサイト系マーカーである HMB45 が陽
性となり，診断に有用である6)．ちなみに，これらの
マーカーは通常の AML でも陽性となるが，脂肪成分

































癌細胞に類似，6）腫瘍径 ＞7.7 cm の 6 項目のうち
3項目以上を満たす場合，約80％が悪性の経過を辿る
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